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  ／） Thiophenic61 gl｝，，cinate （NTeomyson G） was administered intravenously 1 tp 4 grams per
day to the patients wi’th urinary tract infection for two to seven days， The following results
were obtained． Out ef 13 outpatients， 9 showed excellen’t response， 2 fair｝y・ good， and 2 no
respense， Therapeutic effect was noted in 69．2 90i，
  2） Out of 16 inpatients， nobody’ showed excellent response， two fairly good and 12 no
response， Therapeutic eftfect was therefore evaluated as 12．5％．
  3） Sensitivity test with disc method was carried out on 73 strains isolated from 29 patients
treated with Neomyson G． 72．2％ of outpatients and 10．9％ ot’ inpatients showed sensitivity．
  4） NTeomyson G was particularl｝， effective against E． col・i，
  5） Neomyson G was effective in tlie treatment of simple cystitis but not so good in that
of complicated cystitis．
  6） As to side eff’ects， 2 stomatitis， 1 numb hand and 1 ieukopenia were noted but they’
disappeared quickly after discontinuing the drug．
  Neomyson G can be recommended as the first choice drug in the treatment of urinary tract
infection at the outpatient clinic， and it is also useful for the selected cases of complicated
infe’6tion．
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臨床症状 検     出     菌 尿  中  膿  球症  例 年令性
診 断1麟磁      1















｡○栄○ 頻尿c尿感 軽快 E．oo〃（掛） E．oo1ゴ（＋）
30～50コー 一 2～3コ な し やや有急性膀胱炎 29×4日 各視野 各視野
終末時
r尿痛 軽快 E．oo〃（＋）
   一  ．   ． －   ． 一       「
i一） 0～1コ 口内炎 著 効小○愛○ 41 急性膀胱炎 29×4日 各視野 数視野
29×ア日
終末時排尿痛
（一） E物700060％3（＋） （一） 15～20コ 『
両手の
ｵびれｴ 著 効浅○イ○ 64 急性膀胱炎 各視野
1～2コ  一 一
博許
『 罰 ． “ 一
}性膀胱炎 29×2日 E．co奴＋） （一） 10～20コ 1～2コ」一｝凹 な し 著効菊○佳○ 35 排尿痛




10～15コ な し 無 効村○京○ 25 左1水腎症術後ｫ屑孟腎炎 29×6日微熱 各視野 各視野
山○淳○ 43 急性膀胱炎 29×5日終末時r尿痛 （一） E。oo1♂（＋） （一） 無  数 3～4コ博許 な し 著効
29×6日頻尿r尿痛 Pプ。繊3（冊） Pプ。勧3（十） 15～20コ
3～4コ   一 な し やや有菊○康○ 32 急性膀胱炎 軽快 各視野 数視野
菅○春○ 47 男 急性膀胱炎 19×5日
頻尿・
r尿痛残尿感 （一） E．oo〃（冊） （一） 多  数 2～3コe視野 な し 著効
@  一
E、oo〃（辮） （一） 30～50コ 2～3コ な し 著効菊○郁○ 25 女 急性勝胱炎 19×5日残尿感 （一） 各視野 各視野
19×5日排尿痛 （一） Pro吻3（冊） （一） 10～15コ 1～2コ な し 著効菊○フ○○ 29 女 急性膀胱炎 各視野 数視野
19×5日
排尿後の不快










臨床症状 検     出     菌 尿  中  膿  球症  例 年令性 診    断 投与量×日数 ． 一 ． 一 ．罰 闇 一蒲^前 投与後 投  与  前
 一     ヒ
? 与  後 投与前 投与後
副作用 効果
伊○ナ0 53 両側腎結石p後尿路感染症 49×7日発熱 尿混濁  K16〃諏θ〃σ（帯）
















小○弥○○ 男 膀胱腫瘍p後尿路感染症    一Q9×7日一発熱A混濁 軽減
． ’ 一  一 『 一  馳  一
@  『






w ．  一
Q1 女 右尿管結石p後尿路感染症 49×7日 軽快 @E。oo1ゴ（1十） @   （一）
@20～30コ ．  








一 一   一 一 一     ．    ． 一  」｝ 一 － ■  ■i   ．@尿混濁
@頻 尿一 一     一  一     － ． 一
   一 L ・                                                ．  一 一 「d，oo〃（十1ト）
jJθみ3ゴ6〃σ（一）
@K1εゐsゼθ〃α（’1－1一） 無  数
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一 一    L  一
 吉 ○○
75
o 一R5 男 神経因性膀胱E腎結石 49×フ日 尿混濁 尿混濁






















 各視野一 一 … 一 「 「
@無  数 な し 無 効
一 ．                         囹 一 一
ｪ○○吉 前立腺肥大症p後尿路感染症 49×7日尿混濁 尿混濁 α≠プ。うσo≠6プ（＋） α’プ。うαo’6プ（＋） 無  数 無  数 な し
    ゴ 一 『
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j1θ捌6〃σ（帯） @E．601ゴ（升ト） 30～40コe視野
30～40コー
















左  腎  痩カテーテル留置
   一  一
S9×7日
尿混濁








13 小○昭○ 左  腎  痩Jテーテル留置 49×7日尿混濁 尿混濁
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尅?寰q 女一男 膀胱膣痩カテーテル留置
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5，PSetidomonas 2， Klebsiella， Enter’ococczus 各1
株で，．E． oo〃が半分以上を占めており，これに対し
て入院患者の16例では，Klebsiel／a 17， Pseudomonas
11，E． oo〃7， Enterococcecs， Citrobacter各5，
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Fig・1・外来患者13例の尿中検出菌およびTP感













       ／ 2 B45 6 709 iO ii tZ・13 14 t5 16 i7
Fig．2．入院患者16例の尿中検出菌およびTP感
   受性の有無
 さらに細菌別の本剤に対する感受性率はFig・2に
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明  効  例
やや有効例


















血球数，血清総蛋白質，BUN， GOT， GPT， Na， K，
Cl， Caを測定した．その結果は前述のごとく，1例
牲国鎧］1塊
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